




Three Dimensional Bearing Capacity Analysis 
by use of Bishop' s Method of Slices (I) 
M之日ヨ E国耳ifJ-UJ C:J ヰ白幸安t+
Kunitomo Narita and Hakuju Yamaguchi 
Although the method of slices for slope stability has b田 nverified successful in the 
回 lculationof bearing capacity of strip f∞>tings on inhomogeneous and an-isotropic found-
ations， it has not yet b田 napplied for three di配 nsionalproblems. A ∞nventional 30 
analYsis of bearing capacity of square and rectangular footings is presented in this paper， 
by use of thc sishop' s sirnpl上fied配 thodof slices， for assw肥dc町 vedsliding surfaces 
cornposed of log-splrals in th巴 directionof the longer axis of th日 base.
The paper consists of two parts; P，訂t(1)， derivation of equilibriurn叩 ationsto obtain 
民aringcapacity，加dPart(II)， nu肥 ri田 1田 lculationsto study characteristics of 30 solut-

































































































(c) Front View 
b x 
r = r oexp(μS) 
φ' x
2 Z2 
b' -+ ho' = 1 






























二(z 4十 Z3一Z2 --Z 1 ) / (2L1 x ) 
y z面内:t叩 αν=dz/dy
- (Z4十 Z2 -Z 3 -Z 1) / (2.L] y ) 
③すべり面の法線の方向余弦 (l，m，n)
1 =-t回 αx/λ，m=-tanαν/λ， n=l/λ 
rox= r日Jlご(x芯)2
の傾角αの組み合せで規定される。このとき対数ら




y=r自 [cosαexp(μe )cos(α十e)J 
z=r日 [exp(μe)sin(α 十 e)-sinα] 
で与えられる。ら線の中心角をωと置くと、第l式
でe=ωとしたyがa自を与えるから







h白=rO [exp(μ マ)cosφ，-sinα] (6) 
を得る。以上、式(3)および式(6)によって、最大断



















の多角形を図 2 (a)， (b)に示し、その特性を以
下に整理する。










( b) Force Polygon 
of a Column 
図-2
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L1Wq=L1W + L1Q =σJ・L1xL1y
q +i' hx~ (0三 y三B)











④x z面内の不静定内力 :L1Px 
x z面内に現れる 2つの側面に作用する不静定
内力の合力をL1PxロZと置く o水平に対し下向き






















L1N' n -L1 Pxzsinαx十L1Tsinαν-L1Wq二 O
また、 xz面内での水平方向のつり合いより







れるせん断抵抗力L1S Bに等しく、 L1N' との間に




mα=(l+t回 2αx)/λ 十Slnανtanφ サ
(13) 
となり、これを式(12)に再代入すると次式を得る。





τBニ{c ' (1十t叩 2αx)
+σy't叩ゆ'}/(λ'mα) (15) 
と表される。ここで、 yz面内の二次元すべりを考
えると、 αx=O，λ二 l/cosαν であるから




























慮すべき力はLlWq，LlN'， LlT (=Ll SB)の3






Wij=Uv'ij . LlxLly (17) 
qj+γhi j (1壬J三五NB)
σV ij- P白十'Yhi j (NB+1豆J孟NSi)
ここで、 qjは分布支持力、 P自はサーチヤ ジ、



























SBij=τBi jλLl x Ll y (19) 
τBij = (c' nα 






























I: (H i j X f yj-V i j X d yj)=0 
Hij， Vij に式(17)~(19) を用い、L1 x Ll y を
消去すると、上式の具体的な形は





の和を意味する。上式を Uv i jとC の項に分け、
それぞれの係数をdWj，dCjと置くと、モーメント
つり合い式は以下のように整理される。
I:iI:j (Uv'ij' dWj+c'・dCj)=0 (22) 
dWj=-dYj+dlj /λ+d2jt回 φ'
dCj=d2jnαd ljsin αν 
dlj=(dYj十fyjt田 αν)/mα
d2j=(dYjsinαν-f yjCOSαν)/mα 




I:j2 :基礎面外 (j=NB+1~Nsi) 
なる記号を用いると、式(22)は
I:iI:jl (fj qm+'Y hij)' dWj 
+I::iI:j2 (p日十γhi j)・dWj
+I::iI:j (C' . dCj) =0 
と表される。したがって、支持力の平均値qmを求
める式は、最終的に以下のように誘導される。
qm = EiI:j (U自 ij'dWj+c' . dCj) 
I:iI:jl (f;' dWj) 
(23) 
'Y h i j (1壬j壬NB)
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